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a primary authority but Tather as a model summary. This may
explain why it is so difficult to prove any direct indebtedness of
the Scalacronica to either Hearne's Otterbourne or to the Laner-
cost Chronicle, but it does not help us to decide which, if either,
of these is the chronicle of ' Thomas de Otreburn, un mestre de
divinite et del ordre de Frers Menours '. I t must be admitted that
the succinct narrative of Hearne's Thomas of Otterbourne down
to 1360 would be a much better model for a summary than the
more rambling Lanercost Chronicle.
The only definite conclusion we can come to is that the original
of the Lanercost Chronicle was known to the Grey Friars of
London at the beginning of the sixteenth century as the Chronica
Fratris Ricardi de Dunelmo, and was probably in their library.
A. G. LITTLE.
The English on the Gironde in IJ92-3
DURING the last war of the League the district of Bordeaux was
saved for Henry of Navarre by Marshal Matignon,1 but the neigh-
bouring ports of St. Sebastian and Pasajes were used by the
Spaniards for fitting out their vessels, and the easy water-way
of the Gironde tempted them to assist the leaguers. The town
of Blaye on the north shore had revolted to the league, and in
1592,2 at the request of Henry IV, Elizabeth authorized the
maintenance of English vessels in the Gironde ; 3 two years
previously Matignon had allowed English ships with their guns
to go up the river to Bordeaux. But it was the defection of
Jean Paul d'Esparbey de Lussan, the governor of Blaye, which
rendered the help of England necessary.4 Chateaumartin, a native
1
 ' Monsieur lo mareschal eat gouverneur de Guyenne province fort grande, et en
Iaquelle il y a beaucoup de ligueurs. Toutesfoys le parloment, et la ville qui est la
principale, tiennent pour le roy; et [il y a] infinies aultres bonnes villes faisant ordi-
nairement la guerre les unes aux aultres': State Papers, Trance, Record Office,
vol. 28. This description was made by the Vicomte Turyn in the autumn of 1592.
' See below, letter I. The following letters are printed from the Foreign Stat&
Pa]wrs at the Record Office, with the exception of two which are taken from the
Cecil MSS. at Hatfield House.
' For avoiding attacks on English shipping in the river of Bordeaux by Monsieur
de Lussan, the French king moved her majesty to furnish six vessels of war for six
months : to save time and expenses Houghton (farmer of the imposts) undertook
to defray tho charges. The council desired that there should be no risk, and the king
promised that the oost would be repaid by a collection at Bordeaux: State Papers,
Domestic, Eliz., vol. ii, November 1592.
* Chateaumartin wrote to Burghley from Bayonne, on 27 February 1592: ' Le
Marquis de Villars est arrive en Espagne : il s'eet embarqu6 a Blaye sur un navire da
Lussan. Vous pouvez voir par ca comme led. Lussan est affectionne^  au service du
Roy. Comme je voue ay escrit, sy les forces d'Espagne passent par terre en France
sans doubte celles de mer yront aussy a la riviere de Bordeaux, sy vos forces n'em-
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to the expense of Matignon's fifteen ships because Lussan by
means of two cutters exacted a heavy toll on all goods which
passed Blaye. Chateaumartin says that the people desired
Lussan's rain because he would have introduced the Spaniards
into this country,21 i. e. the Bordelais; both reasons no doubt told.
However, when the raising of the siege was inevitable, Chateau-
martin wrote that the most part would be much annoyed if the
marshal were to take the place.22 Another letter shows that the
chances of reducing Blaye were becoming slight and that other
projects were being regarded as of more importance.23 The
statement that Brittany was that part of France which most
attracted Philip is interesting ; ** so too is Chateaumartin's very
spirited scheme for destroying the Spanish fleet at Pasajes.
We may note his desire to have Drake employed, and the account
of the panic which the mere mention of his name caused in
Spain.
The raising of the siege of Blaye in June 1593 was one of the
last successes of the league, and the efforts made for its reduction
show that Lussan was a capable defender of a fortress. Mati-
gnon u undoubtedly thought the place worth taking, but he was
a cautious man and was hindered by the secret friends of the
league in Bordeaux.
Throughout this period there were numerous complaints of
acts of piracy committed by English and French upon each
other's ships. Bristol and St. Malo were apparently the chief
offenders. The methods of obtaining satisfaction were cumbrous
and justice was long delayed. Satisfaction was often only
obtained by the threat of issuing letters of marque against the
shipping of the guilty ports.26
MAXTBIOE WILKINSON.
informs me that Limaille's responsibility is largely covered by an order of Matignon
whioh forbade any isolated action. Moreover, the Rochelle ships only arrived at
Eoyan on 2 May, and finally he was afraid of the numerous sand-banks : these are
marked on the plan referred to below, p. 287, n. 9. Compare Gebelin, Le Oouvernement
de Matignon en Quyenne pendant Its premiires annies du rijne it Henri IV, p. 136.
11
 Letter V. a Letter X, June 1593.
a
 Letter VUL, May 1593. The Hatfield collection contains a long series of
Chateaumartin's letters down to July 1594, but no further mention of Blaye.
14
 English help was subsequently mainly directed to Brittany. The saving of Brest
from the Spaniards, November 1694, was the most effective of the English efforts.
This action cost Frobisher his life.
" Matignon's solid work is tersely summed up by Cailliere: ' Cependant le
mareschal surmonta tant d'obstacles invinoibles a tout autre : il se fit reconnoistre
au peuple comme ennemi de l'heresie: il reaista aux oensures injurieuses de la cour
de Home : il desabusa le parlement: il fit chitier lea pretlicateurs seditieui; il
tailla en pieces ceux qui prenoient la fureur pour le idle; et oonserva la ville capitale
de son gouvernement dans l'obelssance du roy.'
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I. Chdteaumartin to Burghley
State Papers, France, vol. 28.
Led. roy d'Espagne fait estat d'envoyer Lansac avec huit navires,
douze galh'aces, & quelques galleres en^la riviere de Bordeaux pour se
joindre a Lussan, & essayer, s'ilz porrontr, revolter la ville comme ilz out
promis; aussy affin de tenir monsieur le mareschal occupy quand les
forces d'Espagne entreront; de sorte qu'il ne puisse empeacher I1 execution
de leur dessain.
Je ne fais point mention des navirea de guerre que j'avois propoz6 a
sa Majesty pour la riviere de Bordeaux, parceque j'entens que monsieur
l'ambassadeur le traicte.
II se tient a Fonterabie un anglois, nomm6 Rolston, que le roy d'Espagne
entretient pour conduire les intelligences d'Angleterre. Sy sa Majesty
trouve bon que j'essaye de le prandre, je m'y employeray. II y a un
aultre anglois a Madrid, nomm6 Standen,1 qui a decouvert tout ce que
monsieur le marfechal & monsieur Bacon avoint traite avec luy : Poccasion
pour quoy il avoit est6 eslargy des prisons de Bordeaux.3
Bordeaux, 23 Juin 1592.
II. Chdteaumartin to Burqhley
State Papers, France, vol. 29.
Ayant trouve la commodity de ce porteur j'ay bien vollu advertir
Vostre Srie de mon arrived en ces cartiers qui n'est que depuis quatre
jours, m'ayant est6 impossible de m'y povoii randre plutost a cause du
temps qui a tousiours est£ contraire ; ce qui m'a retenu en Angleterre
jusques au seti^sme de ce mois que je partis de Plimue3 avec les navires
de guerre qui partirent de Londres dedi6s pour aller en la riviere de
Bordeaux. En venant nous avons trouv6 au droit de Belleisle des navires
de guerre espagnols, ceux qui sont d'ordinaire en Brettaigne, qui com-
battoint quatre navires anglois marchans de ceux de nostre flotte qui
s'estoint trop avances; <fc en ont pris ung avant qu'il nous aye este pos-
sible de les secourir, &, les heussent pris tciuB quatre, s'il n'eust este la
crainte qu'ilz ont heu de nous, quant ilz nous ont veu aprocher ; qui a
estd occasion qu'ilz ont laisse le combat & s'en sont fuis. Ilz ont abord6
deux fois deux desd. navires anglois qui se sont bravement deiendus,
& ont tu6 bien cent des ennemis qui s'estoint gettez dans leurs navires
aud. abordage. II en est demeurd six en vie qui sont prisoniers & ra-
portent que quatre desd. navires espagnols, des meilleurs de leur trouppe,
se devoint randre en la riviere de Bordeaux, & se joindre a d'aultres qui
doyvent venir d'Espaigne : il y a apparence que les espagnols ayent
quelque dessain, car un bretton venant de St Sdbastien, qui en est party
il y a quinze jours, m'a asseur6 que a Laredo & au passage il y a vint <fc
deux navires tous prests pour se randre dans lad. riviere. Nous sommes
ycy attendant le temps pour y aller; sepandent j'ay adverty monsieur
le mare8chal de nostre venue, duquel j'attends response. Sepandent je
me tiendray sus lesd. navires de guerre pour dormer l'ordre, ce qu'il sera
1
 Antony Standen, a man who was much employed in the Spanish interest.
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besoing. Arivant ycy nous avons trouve cinq navires de guerre de mon-
sieur de St Luc qui ont vollu contraindre les anglois de payer un certain
nouveau droit de quatre pour cent sur touttes les marchandises qui
viennent d'Angleterre en ces cartiers, & deux escus pour chaque
tonneau de vin qu'ilz chargeront pour Angleterre : de quoy ceux de La
Rochelle sont grandement escandalizes. Enfin nous avons empesche,
par le moyen desd. navires de guerre, que lesd. navires de mond. Sr de
St Luc n'ont point contraint les anglois, & l'empescheront tant que nous
serons ycy. J'ay bien vollu en advertir V. S. affin que sa Maj. le fasse
entendre au Roy, & remontra qu'il n'est paB raisonnable que les anglois
sont traictez comme cella. Madame, seur du Roy, est arrived a Bordeaux
& s'en va en France * : touttesfois je croys qu'elle y sejournera quelque
temps parceque monsieur le mareschal, qui la doit conduyre, ne porra
habandonner Bordeaux qu'il n'y a pas donne hordre sus des advertisse-
ments d'Espaigne, & proveu a la seurette de la rivi&re. Messieurs de La
Rochelle tiennent encores prisonniers les anglois & irlandois B qu'ilz prin-
dent venant d'Espaigne, dont je vous ay parle. Us m'ont promis de les
envoyer a Sa Maj. par les premiers navires qui partiront d'ycy, & j'esp^re
au'il se pourra avoir de chozes qui aporteront de I'utilit6 au service de
sad. Maj.
De bord du navire en la Palice,' 17 Nov. 1592. Sur ce je prie etc.
III. Matignon to Burghley
State Papers, France, vol. 26.
J'ay receu la lettre du 3 juillet dernier, que je tyens a beaucoup de
lire l'honneur, mesmes l'assurance, qu'il vous plaist me donner de vostre
amyti6, que je desire coaserver par tous les bons offices & services que
j'auray jamais moyen de vous fayre ; & a ceulx qui vous appartyenent.
Pour le regard de Mons. de Baccon je suys tr^s marry qu'il ne s'est
pr6sent£ occasion, pendant qu'il a est6 de de9a, oil je luy aye peu fayre
davantage. Sa prudence aura peu excuser les troubles qu'il a re-
cognu y estre, & qui y sont encores. J'espere que avec le bon secours
des navires qu'il a pleu a la serenissime royne, vostre bonne maistresse,
nous envoyer, avoyr maintenant la raison de ceulx de Blaye ; qui nous
empeschent en ceste riviere le principal traffique qui s'y fait par les mar-
chans anglois. La sdrenissime majeste de la royne n'a pas seullement
gagne les coeurs de ses subjects, mays aussi de tous les bons francoys &
serviteurs de ceste couronne, qui recognoyssent le principal soutyen7
4
 That is, the land north of the Loire.
• Compare Burghley's letter to the Mayor of La Rochelle, asking him to capture
Bomo Irishmen of Wexford who were suspected of disloyalty and machinations,
January 1592 : State Papers, France, voL 27.
4
 The roadstead of La Rochelle. The port of La Pallice is only twenty years old.
' M. de Beauvoir wrote to Burghley: ' Je me suys resolu de vous envoyer par
un portier, qui est celluy que j'avoys envoye a Bordeaux avec les navires de guerre,
pour vous communiquer des letres quo j'ay recu de M. le mareschal & vous entendre
l'occasion par laquelle il forme lo siege de Blaye : aussy de la bonne affection qu'il
vouloit aux anglois, & du besoing qu'il est do deux aultres navires en cette riviere,
s'il plaist a Sa Maj. De Londrcs 26fov. 1593.' (Endorsed' French ambassador to my
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de cest estat proc6der de la grande assistance <fc faveur qu'elle luy dis-
tribue journalli^rement.
Je m'en voys attaquer Blaye assists par vos navires & vous adverteray
•du success qu'il playra a Dieu nous en donner. Me recommendant bien
humblement a vos bonnes graces, je prie Dieu etc.; votre plus ob6yssant
A, tres affectionn6 a vous fayre service.
De Bordeaux ce xv dec. 1692.
IV. Chdteawnartin to Burghley
State Papers, France, vol. 29.
Je vous ay escrit de la Rochelle <fe adverty de tout ce qu'il m'a sembl6
digne. Depuis je suis arrive en cette ville avec les navires de guerre qui
partirent de Londres pour venir en cette rivie're ; la venue desquels a
infiniment rejouy monsieur le mar6schal & tout le'peuple pour l'espoir
qu'ilz ont de coupper cbemin aux inconveniens & malheurs que de Lussan
leur preparoit. Qui a fait led. S* mareschal s'embarquer, & est party ce
mattin avec quatre pieces de canon pour razer les faubourgs dud. Blaye
avec l'intention de faire un fort la aupr&s pour le tenir bloque : led.
Lussan a fait retirer cinq navires, qu'il a pr^s de lad. Ville, affin qu'ilz ne
fussent ataqufe par nos navires de guerre ; mais nous esperons dans deux
jours nous les aurons ou brusl6 ou col6 au fon. H a demande au roy
d'Espaigne six galleons <fe six navires de guerre pour tenir en cette rividre
avec les siens; luy promettant de faire revolter cette ville contre le Roy
& de luy faire sermant de fidellit6. Surquoy led. roy d'Espagne a envoy6
vers luy le lieutenant du gouverneur de Fonterabie, apell6 le cap. Linares,
qui est homme expert en fortificacions & au fait de la marine ; & apr^s
avoir recogneu Pimportance de la place <fc sond6 la rivie're, pour savoir sy
les galleons de biscaye y pourroint entrer, a promis aud. Lussan que led.
roy d'Espaigne, son maistre, luy doneroit deux cens mils escus &, les
galleons, <fe les navires qu'il demandoit; a condition qu'il receut garnison
espagnol dans lad. ville. Ce faict n'a point passe encores plus avant <fe
j'espere en Dieu que l'on empeschera . . .
En reference aux forces de mer il y a les galleons de Biscaye qui sont
doze, ce qu'on apelle les doze apostres, & quelques flibozs, mais il n'y
a rien en estat pour les craindre.
On parle du grand navire d'Inde qui a fort incommode les marchans
•de port daval; 8 & l'Espaigne a fait faire banquerotte a plusieurs. Pour
mon particulier, monseigneur, il ne m'a encores est6 possible de me povoir
randre a Bayonne a cause des navires qui sont venus de Londres, que
j'n'ose nabandonner : & premierement ceux qui les conduizent n'ayent
leur payement bien asseure me semble qu'il est raysonnable que je m'y
emploie, puisqu'ilz sont sujectz de Sa Maj. & qu'ils se sont embarqu6s
en cette ddspence a ma persuazion. Laquelle consideration me rendrait,
a'il vous plaist, escuzable vers Sad. Maj. ; incontinant que j'auray asseure
led. payement je partiray pour m'en aller a Bayonne & esp&re ce sera
dans dix jours.
De Bordeaux, 16 Dec. 1592.
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V. Chdteaumartin to Burghley
State Papers, France, vol. 30-
Monsieur le mareschal a ataque Blaye <fe a emport6 les faubourgs avec
beaucoup de facility, quoy qu'ils fussent bien tenus ; qui 1'a fait resouldre
au sidge sy bien que son armee est Iog6e jusques aupr& des murailles de
la ville. D'aultre part nous tenons la riviere avec vos navires de guerre
de sorte qu'il n'y pent entrer aulcun secours par mer ny par terre.9
L e i sr mareschal s'asseure de l'emporter dans deux mois comme aussy
qu'y soit beaucoup d'apparence. Nous sommes bien advertis qu'il n'y
a pas trois cens hommes de combat dedans : aussy qu'il >y a disette de
farine <fc n'y a que deux molins pour en faire. Le gouverneur s'attend
d'estre secouru d'Espaigne, <fc y a au passage10 neuf navires pour y venir
avec huict cens homines; mai3 ils ne l'osent entreprendre avec sy pen
de forces <fe suis bien adverty qu'ils n'y viendront point: sy led. siege
continue comme il fait le dessain du roy d'Espaigne est rompu. Tous les
habitans de cette ville fornissent cent mils escus pour pourvoir aux frais
qui sejferont aud. siege, aussy la noblesse de Saintonge a promis d'y
aporter tout ce qu'ils pourront de leur part pour l'avancement de cette
entreprinze; tous les gens de bien dezirent la mine dud. Lussan pour hi
demonstration qu'il a fait de volloir introduire l'espagnol en ce pais.
Les navires de guerre que j'ay amene d'Angleterre servent beaucoup
en ce fait ycy, & font occasion que les dessains du roy d'Espaigne en cette
riviere sont rompus ; tout cella se doit au sieur Horton.u Je luy ay fait
asseur6 son payement a celluy qui a charge de le recepvoir ycy. M. le
mareschal m'a prie de comander en I'arm6e navale jusques qu'il eust mis
ordre aux affaires, qui est l'occasion qui m'a retenu ycy jusques a pnt.
Aussy que je n'ay point vollu habandonner les anglois avant que leurs
affaires ne fussent bien asseur6es & hors de toutte confuzion, m'asseurant
que sa Maj. n'entendroit point mauvais mon sejour ycy estant pour un
sy bon faict.
De Bordeaux ce 23 Janvier 1593.
VI. Chdteaumartin to BurgMey
State Papers, France, vol. 30.
Le mareschal continue le sie'ge de Blaye & bien resolu de n'en partir
qu'il ne l'aye emporte : il luy vient des forces tous les jours & pourra
avoir ensemble dans le dixi^sme de mars de six a set mil hommes. II fait
estat dans led. temps de remectre la batterie qui sera de dix huit canons,
bien qu'il n'espere l'emporter que par la sappe & mine. Led. S1 de Lussan
s'asseure avoir au printemps six galleres d'espaigne & quelques flibozs
qui luy doilvent aporter du secours : mais j'ay advertissement qu'il ne
viendra rien de ce cost6 la parceque l'espagnol ne se veult engager dans
cette rivie're sinon avec de grandes forces, <fe il ne peult envoyer pour le
• A plan of the siege and the position of the English Vessels is in the Cotton MS.,
Augustus I, vol. ii, no. 80. It is reproduced by F. Miohel, Htitoire de la Navigation
A Bordeaux, i. 443. The names of the English captains are given as Wilkinson,
Johnson, Meriall, Bower, Bradford, and Courtney.










288 THE ENGLISH ON THE OIRONDE IN 1592-3 April
pnt que bien peu. Led. S1 mareschal fait construire deux galliotes pour
estre retenus en cette rivi&re & empescher les 'courses des pinasses de
Lussan, qui font de mal beaucoup sans que vos navires de guerre ayent
moyen de les empescher.
Les ligueurs de Marmande se sont mis en debvoir d'entrer dans Blaye
au secours de Lussan, mais ils ont este empech6s, & n'y a peu entrer que
vint & quatre hommes. Ceux de P6rigord1% se mettent en debvoir aussy
de secourir, mais j'espere que Ton les empeschera d'entrer aussy bien
que les aultres. Je serois desia party pour aller a Bayonne, mais la mort
de Ridley, celluy qui avoit charge de recouvrer l'argent que monsieur
Horton a employ6 pour l'armement de ces navires de guerre, m'a retenu ;
d'aultant qu'il reste encores unze mil escus a payer &, que les anglois
m'ont pri6 de tarder quelques jours pour y tenir la main affin d'avancer
le payement. La partie est bien asseuree ; touttesfoys led. payement
sera retarde a cause de la mort dud. Ridley, parceque les tresoriers ycy
sont fort difficiles : <fe s'il plaisoit a vostre seigneurie enseiner un mot
a monsieur le mar6schal en faveur dud: Horton, vostre seigneurie hobli-
geroit beaucoup <fc feroit beaucoup pour luy.
Du oamp deTant Blaye oe 27 fevrier 1693.
VII. Chdteaumartin to Burghley
State Papers, France, vol. 30.
Monsieur le Mar6schal n'a pu envoyer assembler ses forces a cause
des assemblies que les ligueurs ont fait en P6rigord <fc Limozin pour
venir secourir Blaye, dont le S1 de Monpezat estoit le chef ; qui est occa-
sion que led. 8 r Mareschal n'a point encores mis la batterie ny fait aultre
effort contre Blaye. . . . Ils esperoint, sans doubte, monsieur le Mareschal
eust este contraint de lever le siege avec beaucoup de confusion, qui n'eust
est6 sans quelque grand changement en ceste province : mfime aussi que
l'entree de l'armde navale espagnole euat cause un grand estonement,
<fc bien favoriz6 les dessains dead, ligueurs, sy en un mesme temps les
autrea se sont rendu a Blaye. Lad. armee espagnole entrast en cette
rivie're le vint deuxiesme sur promesses que, depuis peu, Lussan & les
ligueurs, tous d'un commun accord, avdint fait a Espagne de s'emparer
de Castillon <fc une plasse assez forte La Baye au pais de Medoc ; & par
le moyen de ses deux plasses rendre Pespagnol mestre dud. pais de Medoc
<fc reduire Bordeaux a I'extr6mit6. Mais Dieu y a arrang6 aultrement:
car Castillon fust repris & leurs trouppes deffaites auparavant 1'arrivee
de lad. armee navale ; de sorte que les espagnols n'ont trouv6 de tout
ce que les ligueurs leur avoint promis.
II n'y avoit pour lore en cette riviere aulcun navire de guerre que les
six vaisseaux anglois qui se rendoient tous a Plasac, & asseurarent l'annee
de monsr le mar&schal qui etoit devant Blaye. L'armee ennemie se rendit
a Blaye a une mille de nos navires de guerre, <k le vint quatriesme se
mirent a la voile pour venir charger les nostres qui virent de bord seulle-
ment se laissant aller a la derive attendant l'ennemy : & y en heut trois
des nostres qui furent abordez furieuzemeht, dont l'un estoit l'admiral,
a
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l'aultre le vis-admiral, qui combattirent fort bravement; mais entre
aulties le vis admiral qui fit en ce combat de chozes admiiables & loables.
Mais enfin estant la partie fort inegale nostre admiral & vis admiral
furent brulez; de l'admiral se sauvarent vint & six hommes senlement
mariniers ; &, da vis admiral ne se sauvarent personne. Nous y avons
perdu nonante hommes : l'ennemy y a perdu aussy deux navires qui se
brularent avec lea nostres, son vis admiral & un fliboz de 150 tonneaux ;
& bien de leurs hommes morts <fc quaiante de blesses ; ainsy que nous
ont repete les prisoniers espagnols que nous avons pris despuis.
L'armee espagnole estoit convoyee de quatorze navires & deux pataches
qui estoint seze entout; dont ils avoint deux fliboz de cent cinquante
tonneaux piece, & deux aultres de cent vint, <fc les aultres de cinquante
cinq & soixante tonneaux piece, bien garnis & proveus de canon & de
toute aultre munition de guerre. Ils avoint trois cens mariniers & cin-
quans soldatz. Le general estoit Pedro de Sibian.13 Lad. armee demeurat
trbis jours aprds avoir combattu vos navires: cepandant monsieur le
Mareschal fit descendre tous les navires marchans qui se trouvarent lors
devant la ville de Bordeaux, <fc deux gallioches avec les quatre navires
anglois, le nombre de vint quatre vaisseaux, surquoy il fit embarquer
environ cinq cens soldatz. D'aultre part ils entrarent dans la riviere
quatorze navires de monsieur de St Luc,1* commandes par La Iimaille,
qui print le dessous de la riviere a l'armee ennemie ; & comme nous
feumes sertains de son arrivee nous nous mismes en debvoir de charger
l'ennemi, qui print incontinant fuite &. marchoit une masse devant nous,
sans qu'il fust en nostre puissance de les pouvoir attaindre. Nous pen-
sions que led. Limaille, qui estoit audevant, Fempescheroit le passage ;
mais il n'estoit jamais semblant de faire a la voile, demeurant toujours
a l'ancre, qui leur rendit le passage libre, sans que nous puissions jamais
parvenii a eux : de sorte que ils eschapperent comme cella sans avoir
aultre mal que le dommage qu'ilz receurent par les navires anglois, &
sortirent de la riviere chasses par nostre armee jusques a Pemboucheure.
Enfin sy les aultres heussent fait comme lea anglois il n'en fusse jamais
rettome pas un en Espaigne.
Bordeaux, 7 may 1593.
ChdUaumartin to Burghley
Cecil MSS. olxir. 68.
Encore que par mes depeches du septieme <fe neufieme du present je
vous ai amplement adverti de toutes occurances, j'ai bien voulu vous
faire la pr&ente.
U arriva hier un homme venant d'Espagne que Monsieur le mareschal
y avoit envoy6 par mon adresse, il y a un mois & demi.
II nous a raporte qu'il avait aprins que a Lisbonne y avait une armee
de seize navires entre lesquels y a six gallions qui ont este faits en Biscaye,
u
 Pedro de Zubian.
" St Lao is described as one of the ' mareschaux de camp ordinaires estant dud.
conseil de guerre a cause de leun charges ' in a ' catalogue of all manner of poets of
ony authority civill and martial which obey the French King Delyvered to me
[Burghley] by Sir H. Unton, September 1592 ' : State Papers, France, vol. 29.
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& quatre gallions de Portugal, dont Fenian Jeles est le general. II dit
aussi que a Seville s'etaient armes douze navires qui devaient joindre
lad. armee de Iisbonne qui feront en tout vingt huit navires qui doivent
conduire les flottes qui viennent des Indes, afin de les asseurer du danger
de vos navires de guerre.
Us ont faute de mariniers <fe prendront des sol date aux trouppes qui
sont en dragon pour mettre sus lad. armee qui ne peut etre prfite de deux
mois. Le beaupere de Lussan a passe en Espagne & y arriva il y a huit
jours «fe s'achemina incontinent vers le roy, pour lui representer les causes
qui ont empesche led. Lussan qu'il ne lui a tenu ce qu'il lui avait promis ;
aussi pour traiter afin d'amener lad. armee qui se fait au passage pour
le secours de Blaye. Je ne doute point qu'elle n'y vienne : sinon qu'il
fut besoin mander des forces en Bretagne parceque c'eat la province que
led. roy d'Espagne affectionne le plus, & preferera toujours les affaires
d'icelle province a tous les offres que les ligueurs lui peuvent faire d'icj.
Mais sy les affaires n'y appelent lad. armee sans faute elle viendra ici
& ne sera sans apporter une grande confusion en cette province, que je
y vois bien preparee. Mais il est besoin de faire quelque demonstration
d'y vouloir emploier led. Sr Francois Drac ; parceque d'un bruit seule-
ment qui a couru en Espagne que sa Maj. l'emploiait, k qu'elle lui avait
deja delivr6 ses commissions, l'Espagne a ete quelques jours en grande
alarme. Je vous supplie tr&s humblement de ne point trouver mauvaifl
que je vous en dis, & de croire que je n'en parle que pour l'avancement
qu'il me semble que cela pourrait apporter aux affaires du present . . .
II y aurait beau moyen de brfiler tous les navires qui sont au passage
<fc avec fort peu de fraia, sans danger aucun d'autant qu'il n'y a aucune
forteresse. Serait seulement besoin de venir avec deux navires & mener
trois ou quatre petites barques enchainees pleins de bois & artifices qui
prinsent promptement feu, & mener lesd. barques de nuit a l'embouchure
du port au commencement du montant, qui entreraient d'elles-mesmes
avec la maree qui les porterait sus les navires qui sont aud. passage fort
pres les uns des autres ; de sorte que mal aisement en pourrait il eschapper
aucun.
Le marquis de Villars s'est retire de devant Mellan,1* & a este
battu par M. de la Force.16 Le sidge de Blaye continue : je crains que
ce soit une chose longue parceque Ton n'y va que bien lentement. Je
partirai dans deux jours pour Bayonne parceque j'aurai pluB de com-
modite estant la de servir sa Maj., aussi que les marchans anglois la m'ont
escrit qu'ils ont fort besoin de ma presence.
Depuis avoir escrit la presente j'ai eu advertissement comme l'armee
du passage est parti pour Brettagne.
De Bordeaux oe 10 may 1593.
LX. CMteaumartin to Burghiey
Cecil MSS. olxix. 71.
Je vous ay escrit comme il se debvoit construire au passage une armee
navale . . . Depuys j'ai est6 adverty que une armee s'apresta en toutte dilli-
11
 Meilhan, Lot-et-Garonne.
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gence, et que Ton y travailla les dimenclies mesme et sera preste vers la fin
de jung. Le gouverneur de Fonterabie faict aprester cantite de petitz
batteaus porn mettre a terre. Les forces qui estoint en Aragon descendent
aux environs du passage et a St. Sebastien pour s'embarquer sus . . . Leur
dessain est de venir en ceste riviere, et s'y fortifier aux endroitz qu'ils
avizeront les plus propres pour leur commodite et pour incomoder cette
ville. Le Marquis de Villars et le sieur de Montpezat son pere assemblent
des forces de nouveau, et quelques forces leur sont arrivees de Languedoc,
et font estat de se randre avec leur gros sur les bords de cette riviere en mesme
temps que les espagnols y arriveront. Les forces espagnoles pourront estre
d'environ deux mil cinq cens hommes.
Je voifl les affaires de ceste province en povre estat, si dieu n'y mest la
main, car les hommes n'y sont pas tons afiectionnes au service du roy. Mon-
sieur le mareschal fait estat d'avoir dix mil hommes ensemble dans un mois
pour s'opposer a cest effort; et ceux de la Rochelle ont promis d'y ayder de
tout ce qu'ilz pourront.
De Bordeaux 23 may 1593.
X. CMteaumartin to Burghley
State Papers, Foreign, vol. 30,
Les Espagnols, ayant este advertis de la venue des navires de guerre
des etats a La Rochelle, croissent leur armee de six navires qui s'aprestent
a St Audel & doivent joindre ceux qui sont au passage. Ils continuent
leur dessein pour cette riviere. Toutesfoys s'ils tardent deux mois a y
venir, monsieur le mareschal espere que avant ce temps il aura emporte
Blaye, parceque ceux dedans sont reduits a l'extremite. Je crains neant-
moins qu'il soit contraint de lever le siege parcequ'il n'a point d'argent
<fc ceux de cette ville ne lui en veulent point dormer; & seraient tres
marris, au moins la plupart, qu'il fut maistre de la place.
De Bordeaux 12 juin 1593.
A Note on Inner and Outer Cabinets ; their Development
and Relations in the Eighteenth Century
DURING the last three years a most valuable and stimulating
•discussion has been conducted by the late Sir William Anson, by
Professor E. R. Turner, and Professor Wolfgang Michael about
the nature and functions of cabinet and privy council during
the eighteenth century. It is because part of that discussion
touched on an article of mine1 that I venture to summarize
the conclusions which have now been reached and incidentally
to adduce some fresh evidence on the subject.
The state of the discussion may be thus described. It is
.admitted by the three writers above mentioned that the term
1
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of Bayonne, who was in the confidence both of Matignon and of
Xiord Burghley, went to England to assist in the dispatch of the
small expedition. Matignon was determined to attack the town
of Blaye, but the king sent Roquelaure 6 to him with instructions
to win over Lussan by persuasion if possible. Accordingly, Lussan
Was offered a garrison of 300 men and the governorship of Blaye,
as well as a position for his son in the royal army, if he would
recognize Henry IV ; but Lussan persisted in demanding extrava-
gant bribes for his loyalty. Lussan entered into alliance with
Spain and armed some boats, with which he patrolled the Gironde.
Matignon wrote to the admiral of the Flanders fleet, who was at
La Rochelle, asking for help to attack the Spaniards who intended
to enter the Gironde ; he himself would furnish three war ships
and two small galleys. The next step was to entice a suspected
official, Merville,6 out of the Chateau du Ha. Roquelaure received
Merville and gave him letters from the king ordering him to hand
over the castle to the marshal. Merville complied, and Matignon
established his own garrison under Frontenac in the Ha.
Matignon could now give his undivided attention to Lussan.7
Towards the close of 1592 8 the Flanders ships and the English
were in the river ready to blockade Blaye,9 and Matignon attacked
at the same time by land.10 The count of La Roche, Matignon's
son, led a storming party and apparently drove in the outlying
defenders, for Matignon, seeing that Lussan was closely confined
to the walls of Blaye, settled down to a siege. Lussan was a man
of resource, and besides strongly fortifying his position managed
to communicate with other leaguers. Accordingly Castelnau, the
governor of Marmande, collected 800 men and placed them on
numerous boats. They started from Preignac and arrived safely
at the junction of the Garonne and the Dordogne, where the
English vessels were on guard, but very few made good their
entrance for the relief of Blaye.u Matignon's troops attacked
the town and fought with great vigour, and made so large a breach
that it was dangerous for the defenders to try to repair it :
partly hidden by the smoke the marshal's troops crossed the
ditch and Blaye seemed likely to be won. At this point La
Roche was wounded, it was thought mortally, and his officers
abandoned the attack to see'him carried to a place of safety.
• Roquelaure was Maltre de Garderobe and one of the council of war.
• ' The other caatell [of Bordeaux] called Chasteau de Ha wher the great seneschal
Mons. Marville remaineth a man suspect.' See the 'State of Gaecoyne and Guyenne',
a paper perhaps drawn up by the ambassador Unton, either at the very end of 1591
or early in 1592: State Papers, France, voL 27.
' ' Lussan ia gouvernour ther [i. e. Blaye], a man suspecte, and an enemye in par-
ticular to the mareschal': ibid.
• See below, letter HI. • Letters II, IV. " Letter V.
u
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A couple of months later, in April n 1593, sixteen Spanish
vessels appeared off the Gironde to attack the forces of Matignon.
The wind being in their favour they encountered the English
ships near Bee d'Ambes, and by means of ' brulots ' set fire to
two of them ; the English, however, sank three Spaniards.18
Matignon, who saw that the English were outmatched, brought
twelve guns to the river's bank and played upon the Spaniards
with good effect. The Histoire de Matignon and the Bordeaux
archives agree in saying that if he had not so acted, the English
fleet would have run a great risk of being totally defeated.
The English ships went up to Bordeaux to repair damages and
tend their wounded.14 Not much activity was shown by either
side for about three days, but the siege was maintained and the
works pushed forward on land. The marshal saw that so long
as the Spaniards were masters of the mouth of the Gironde,
Blaye could hold out; for it was not possible to cut off its supplies
of food, ammunition, and men. He accordingly, with the advice
of the English commander, ordered some ships of Saintonge,16
powerfully armed and in charge of La LimaiUe,' fameux homme de
mer', to attack the Spaniards in the lower reaches of the Gironde ;
whilst he himself co-operated with his fifteen vessels. The
marshal himself went on board the admiral and attacked the
Spaniards so vigorously that four of their ships were sunk, and
they sailed in disorder down-stream. It was now that Limaille
should have fallen upon them near the mouth of the Gironde :
but either through treachery or, as he said, the contrary wind,
he allowed the enemy to gain the open sea.16 The ' fameux
homme de mer ' was a disappointment. Shortly afterwards six
u
 23 April, according to Gaspeteau, Chronique Borddaise, where it is stated that
most of the Spanish ships were manned by Biscayens et vtimt franfais liguturs. Pedro
de Zubian and Juan de Villaviciosa were the Spanish commanders. Cf. Letter VII.
u
 Chnmique Bordtlaise. The probablo result is confirmed indirectly by Chateau-
martin. The Chronique records the fury of the struggle owing to the hatred of English
and Spaniards. Thomas Phelippos, writing to Mr. SterreLl,1 Epping, 5 July 1593,
aays that he has talked with some from the fight at Blaye and findB that the chief
loss was the sinking of Houghton's ship of London, £1,600, but a double gain to the
publio, for she sank two and slew many : the rescuing of Blayo was well worth a greater
matter than that: State Papers, Domestic, voL 71. Phelippes was ' customer ' of
the port of London. Sterrel, or St. Main, or Robinson was one of the numerous
English spies.
14
 ' Lea dames et damoyselles ct, a leur exemple, les bourgeois faisoyent a l'envi
qui les assisteroit plus charitablemont dans l'hospital et aultres maisons ou ils estoyent
loges ' : Chron. Bord. i. 312 seq. ' Despenses 50 ecus d'or a un hostelier qui logea
certain nombre d'Anglois blesses et griefvement bruslei lore du combat. 50 6CUB sol
au chirnrgien Dominique Ange qui les soigna ' : Arch, de Bordeaux, B.B. 36. ' I am
very sorry for Mr. Wilkinson and the rest which were lost in the river of Burdens;
but for my part I was resolved of the success beforehand and so much as told Wilkinson
before his departure ' : Ralegh to Robert Cecil, 10 May 1593, Cecil MSS. iciii. 22.
11
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other Spanish vessels, aided by a dark night and a favourable
wind, as well as by the negligence of the Flanders ships, came
up the river with men and stores for the besieged at Blaye.
Thus the plans of Matignon were frustrated, and after repulsing
several sorties he determined to raise the siege.
By combining the information given by the Bordeaux archives,
the letters of Chateaumartin, and the account in the Histoire de
Matignon, we gather that there were two separate naval battles.
The first, in which six English ships engaged a greatly superior
Spanish force off Bee d'Ambes and were compelled to retire up
to Bordeaux ; while the Spaniards, disheartened by their losses
and thrown into some confusion by Matignon's guns, sailed down-
stream. The second, in which the marshal's fifteen ships,
amongst them the English vessels which remained fit for action,
charged the Spaniards near Blaye so as to drive them into
Limaille's squadron, which was waiting near the mouth of the
Gironde to complete their destruction. It was the result of this
battle which undid all the previous attacks on Blaye. Some
accounts confuse these two separate battles. For instance,
according to M6zeray 17 La Motte Castelnau, the governor of
Marmande, sent Lussan one hundred and twenty-seven men in
small boats past Bordeaux, and, in spite of the English vessels at
Bee d'Ambds, landed on the further bank of the Gironde. The
English could not go out against them to sink them, but went
down-stream to wait. However, Castelnau's men landed by night
and took the road over the fields :
a une lieue de 14 ils passerent sur le ventre de quelques communes et
abordant devant Blaye ils emporterent un fort des assiegans ; puis, apres
l'avoir renverse ils entrerent glorieux dans la place.
It is difficult to believe that Castelnau's boatfuls of men could
float through Bordeaux without being stopped. Chateaumartin,
in a letter to Burghley,18 helps us to understand what happened.
He says that the diversion attempted from Marmande was only
able to introduce twenty-four men safely into Blaye.19 So far
from avoiding the English ships, they were evidently stopped by
them and the besiegers.
Mezeray mentions the suspicion attached to Limaille's
conduct,20 and further tells us that Bordeaux gladly contributed
11
 Histoire de France, 1661, i. 162. See also Gelineau, Le dernier iriomphe de la





 One who took part in the expedition speaks of 120 men and 3 boata: Arch. Hist,
de la Gironde, vol. 44, p. 268.
*• ' H y avoit apparence que si la LiraaUle eust aussi charge les Eapagnols, ils ne
se fussent pas aisement tirez de la. Mais soit par la faute de ce capitaine, soit par
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to the expense of Matignon's fifteen ships because Lussan by
means of two cutters exacted a heavy toll on all goods which
passed Blaye. Chateaumartin says that the people desired
Lussan's rain because he would have introduced the Spaniards
into this country,21 i. e. the Bordelais; both reasons no doubt told.
However, when the raising of the siege was inevitable, Chateau-
martin wrote that the most part would be much annoyed if the
marshal were to take the place.22 Another letter shows that the
chances of reducing Blaye were becoming slight and that other
projects were being regarded as of more importance.23 The
statement that Brittany was that part of France which most
attracted Philip is interesting ; ** so too is Chateaumartin's very
spirited scheme for destroying the Spanish fleet at Pasajes.
We may note his desire to have Drake employed, and the account
of the panic which the mere mention of his name caused in
Spain.
The raising of the siege of Blaye in June 1593 was one of the
last successes of the league, and the efforts made for its reduction
show that Lussan was a capable defender of a fortress. Mati-
gnon u undoubtedly thought the place worth taking, but he was
a cautious man and was hindered by the secret friends of the
league in Bordeaux.
Throughout this period there were numerous complaints of
acts of piracy committed by English and French upon each
other's ships. Bristol and St. Malo were apparently the chief
offenders. The methods of obtaining satisfaction were cumbrous
and justice was long delayed. Satisfaction was often only
obtained by the threat of issuing letters of marque against the
shipping of the guilty ports.26
MAXTBIOE WILKINSON.
informs me that Limaille's responsibility is largely covered by an order of Matignon
whioh forbade any isolated action. Moreover, the Rochelle ships only arrived at
Eoyan on 2 May, and finally he was afraid of the numerous sand-banks : these are
marked on the plan referred to below, p. 287, n. 9. Compare Gebelin, Le Oouvernement
de Matignon en Quyenne pendant Its premiires annies du rijne it Henri IV, p. 136.
11
 Letter V. a Letter X, June 1593.
a
 Letter VUL, May 1593. The Hatfield collection contains a long series of
Chateaumartin's letters down to July 1594, but no further mention of Blaye.
14
 English help was subsequently mainly directed to Brittany. The saving of Brest
from the Spaniards, November 1694, was the most effective of the English efforts.
This action cost Frobisher his life.
" Matignon's solid work is tersely summed up by Cailliere: ' Cependant le
mareschal surmonta tant d'obstacles invinoibles a tout autre : il se fit reconnoistre
au peuple comme ennemi de l'heresie: il reaista aux oensures injurieuses de la cour
de Home : il desabusa le parlement: il fit chitier lea pretlicateurs seditieui; il
tailla en pieces ceux qui prenoient la fureur pour le idle; et oonserva la ville capitale
de son gouvernement dans l'obelssance du roy.'
•• See an instance in May 1593 in the Calendar of StaU Papers, Domestic, 1591-i,
351-2.
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